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『太平記Jの死の様相と論理
THE MODALITY AND LOGIC OF DEATH IN THE TAIHEIKI 
崖文正＊
The confrontation between “the hero and religion" is a problem 
in the study of military tales. Employing the same method that I 
used in another article, "The Modality and Logic of Death in the 
Heike Moηogαtαri," I will analyze ‘death’in the Tαiheiki and the 
characteristics of its reception and transformation. After dividing 
al examples of death into two categories, deaths on the battlefield 
and non-battlefield deaths, I will further classify the former into 
deaths in vanguard attacks, common death in battle, annihilation, 
deaths in lone counterattacks, and suicides by generals and 
samurai, etc. and the latter into deaths by natural causes, 
executions, and suicides. Examples of each of these types of death 
will provide material for investigating the special features of the 
hour of death. As a result we will find confirmation in the Tαiheiki 
as we did in the Heike Mnogαtαri of a difference in outlook with 





respect to death on the battlefield and non-battlefield death when 
our criterion is emphasis on the hour of death and the space in 
which death occurs. Heroic death in battle is naturally praised, but 
off the battlefield seeing the light of Buddhist truth at the moment 
of death is demanded al the more. However, there is a difference 
between these two military tales. In the Heike Monogαtαri the 
salvation of the defeated is preached whereas in the Tαiheiki there 
is such an emphasis on heroism on the battlefield that the deep-
seated grudge of the supporters of the Southern Court gains 
particular prominence and this provides a structure which connects 
to later tales of vindictive spirits. Death is candidly depicted off 
the battlefield as well in a wretched environment where seeing the 
light of Buddhist truth at the moment of death is impossible and 
[the presence of] vindictive spirits is suggested. One can sense the 
contrivance used to express the legitimacy of the imperial line of 
the Southern Court in scenes in the lack of scenes in which its 
adherents are annihilated in some grotesquely one-sided battle and 
in the stereotyped characteristics of those scenes which lack 
narration of their deaths from some divine curse. 
Discrimination can also be seen in the depiction of damage to 
private citizens and their property. Although there is no comment 
on damage to laymen and their property, plunder of and arson 
against shrines and temples is severely criticized and considered an 
omen of defeat. 
In the description of death examined above in the Tαiheiki one 
can catch a glimpse of its authors' purposes from the stereotypes 
and distinctions employed. That is, while recognizing the 
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legitimacy of the world of the samurai the author seeks to realize 
the continuation of the “imperial rule and Buddhist rule，” which he 
believed comprised the order and structure of the state, by making 
the samurai order, the new political power-holder which fed on the 
rivalry of local barons, acknowledge the vindictive spirits of the 
legitimate imperial line and by emphasizing the role of the Buddhist 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) 「『平家物語jを構造する「無常観的宗教性」対 「英雄主義的歴史性J、その他様々認めざる を得
ぬ二律性の背反は深く論議される永遠の課題といえるのである」（水原一氏）『日本古典文学大辞典j
五巻 396頁）
2) 拙稿「『平家物語jの死の様相と論理」 I軍記と語り物j三十号 1994.3 
3) 永積安明氏 「太平記論」『文学j1956.9 
4) 山口昌男氏・中沢新一氏「対談 『太平記Jの世界」 I国文学J1991.2 
5) 山下宏明氏「『太平記jに見る死の諸相」『国文学解釈と鑑賞J1991.8 
6) 兵藤裕己氏「太平記の＜言葉＞の構造」『日本文学J1982.1 
7) その他の先陣攻撃死の人物としては、河野対馬守の猶子七郎道遠 （巻九 43頁）、長崎二郎高重
に殺された横山太郎重真 （巻十 135頁）、「面に進みたる児八人J（巻十四 339頁）、「一陣に進ん
で戦ひける久下弥三郎が舎弟五郎長重」 （巻十四 364頁）、「菊地が兵」 （巻十六 23頁）、「京勢の
中秋山弥次郎・大草三郎左衛門J（巻二十六 161頁）、「一番に懸け寄せける南次郎左衛門尉、…二
番に劣らじと懸け入りける松田次郎左衛門」 （巻二十六 167頁）、「近江田の住人江見勘解由左衛門
尉・箕浦四郎左衛門・馬淵新左衛門」（巻三十二 62頁）、「後藤三郎左衛門以下、面に立つ程の兵
五十余人」（上同 63頁）、「一番に進んで戦ひける四国勢の中に、秋間兵庫助兄弟三人・生稲四郎
左衛門一族十二人、…備前国の住人須々木三郎左衛門父子・兄弟六人」 （上同 64頁）等の例が挙
げられる。
8) 集団戦については、松尾鷲江氏が、形式と類例をまとめられている。（大体、 一番に00、二番
に00、…N番に00という形式で進められる。） 松尾葦江氏 「太平記の意志」『太平記とその周辺j
新典社 1994.4 
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9) 上杉伊豆守が「八木光勝が中間どもに生捕られて刺し殺され」たことに対し、「ただ最後の死に
ざまをこそ執する事なるに、きたなくも見えたまひっる死に場かな」（巻二十七 226-7頁）と、恥
知らずな人間として厳しく非難している。格闘の末、殺害された大塔宮の場合は、「食ひ切らせた
まひかりつる刀の、いまだ御口のなかに留まって、御眼なほ生きたる人の如し」（巻十三 290頁）
という姿を千将莫耶の説話を踏まえて描き、死後までの敵討ちの精神、恨みを表している。「朱を
そそぎたるごとくなる大の目を見開いて、…ちゃうどにらむJ（巻二十六 167頁）とある和田新発
意の恨みは、自分を殺した湯浅本宮をついに「あがき死にJに至らせている。
10）拙稿「f太平記Jの死の諸相一北条軍団の滅亡を巡ってJ
f国文目白j三十三号 1994.1 
11）山下宏明氏は、「利行は『常楽記jによれば嘉暦元年 (1326）の死去で、前に六波羅奉公とあっ
たので地理的にも合わない」と分析され、「史実ではあるまい」と断定されている。
「新i朝日本古典集成Jf太平記J- 47頁注二
12）小松成人氏「『太平記jにおける死」『中世軍記物の研究j桜楓社 1962.1
13）前掲害 98頁
14）①の記事は、古態と見られる天正本神田本等には載っていない。
討論要旨
ニールス・ギュルベルク氏から、神罰や怨霊による死は宗教的なものと考えられるの
で、「非戦場死で宗教的叙述のない場合」に入れるより「非戦場死で宗教的叙述のある
場合」に分類する方がよいのではないか、との意見が出された。発表者は「宗教的叙述
というのは、最期の瞬間のことだけにしぼった。日本では、最期の一念、つまり最期の
瞬間に念仏を唱えることによって往生するという信仰があったと思われるので、それだ
けにしぼって宗教の要素を考えてみた。『臨終正念jという言葉を使うことも考えたが、
『平家物語jとくらべ『太平記jでは、この言葉があまり使われなくなっているので、
あえて『宗教jという言葉を用いた」と述べられた。また、佐伯虞一氏より、当時の通
念というものが『太平記jにどう反映されているのか、『太平記jに制作意図というも
のがあるとすれば、それをどう考えるか、といった点について発言があった。
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